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ウィリアム・フォークナーの「勝利」
――その裏側の真実




















































は短編集に “…an integrated form of its own”をもたせようとし、それ自体が
一つの作品として “single, set for one pitch, contrapuntal in integration toward one
end, one fenale.”であることを目指していたのである。２
フォークナーは、このような方針に従って編纂された The Collected Sto-
ries of William Faulknerを、１９５０年の８月に出版した。同年の１１月に、その






try” “The Village” “The Wilderness” “The Wasteland” “TheMiddle Ground” “Be-
yond”というタイトルを冠した。各セクションには４編から１１編の作品が
収められ、全体として壮大な物語世界を形成する仕組みになっている。本


































因を探るにあたり、Skeiが指摘している２種類の “…critical attention given
















































































































な人物である。（“a tall man, a little stiff, with a bronze face and spike-ended mous-





に名前を問われて “ 024186 Gray”と答える場面にさしかかった時点で初め
て、グレイという名字を目にすることになる。この後、同セクション内で











































（“A dinna shave, sir-r” “ …I’ll gang we ye and leave the auld folk like Matthew to


























と、アレックの人生は、“…your bit ribbon…for thatway liesvaingloryandpride.
The pride and vainglory of going for an officer. Never miscall your birth, Alec. You






いつめられても “A am nae auld enough tae shave.”（４３９）という答えを繰り
返すのみで、これ以外のことは一切口にしない。また、後になって伍長か
ら理由を尋ねられ、“But ye kenned thae colonel would mar-rk ye on parade.”と









“For two hundred years,” Matthew Gray said, “there’s never a day, except
Sunday, has passed but there is ahull risingonClydeorahull goingoutofClyde-
mouth with a Gray-driven nail in it.” He looked at young Alec across his steel
spectacles, his neck bowed. “And not excepting their godless Sabbath hammer-
ing and sawing either. Because if a full could be build in a day,Grays could build
it,” he added with dour pride. “And now, when you are big enough to go down
to the yards with your grandadder and me and take a man’s place among men,
to be trusted manlike with hammer and saw yersel.”（４４１）
家業に誇りを持つ父親のセリフの、最後の文は特に重要である。アレック
の “A am nae auld enough tae shave.”は、父親の “… when you are big enough






を離れてすぐに書き送った手紙の中で、おそらく淡々と “soldiering was dif-





















“he” “traveler” “soldier” “newcomer” “Gray”などとは異なり、主人公を
“Alec”という言葉で指し示す。皮肉にもこの場面は、アレックが戦後ロン
ドン行きの決心を父親に打ち明けるところであるが、彼は “the proper uni-










ればアレックは、“no man has courage but that any man may blunder blindly into











































“ And a voice came to him, ‘Rise, Peter; kill…’ ”という部分である。ペテロが
イタリア隊のコルネリオを招き入れる場面の直前である。また後者は、旧














１ Faulkner in the University. p.4. どのような時期に詩を書いたのかという質問に
関連して、フォークナーは以下のように答えている。“ …It may be―I’ve often
thought that I wrote the novels because I found I couldn’t write the poetry, that maybe
I wanted to be a poet, maybe I think of myself as a poet, and I failed at that, I couldn’t
write poetry, so I did the next best thing.”
２ Jones 1994, p.xiv.
３ Gray 1996, p.309.
４ Skei 1981, p.38.
５ Skei 1999, p.194‐95. “The Wasteland”に属する作品のうち、“Victory” “Cre-
vasse” “All the Dead Pilot”は、These 13が初出である。 “Ad Astra”は、短編集
に収められる以前に雑誌掲載されていた。
６ Jonesは A Reader’s Guide to the Short Stories of William Faulknerにおいて、Col-
lected Storiesに所収の短編を、セクション配列に沿ってくまなく扱っている
が、“ A Rose for Emily”や “Red Leaves”などの作品について十分に考察するこ
ととひきかえに、“The Wasteland”と“Beyond”に含まれる短編を取りあげるこ
とを断念している。（xiv）
７ Skei 1999, p.195. “My own opinion of the story has changed gradually over the years,
until I nowamwilling to include it amongFaulkner’s dozenbestworksof short fiction.”
８ Skei 1999, p.195‐96. 後者に属する批評が、第一次世界大戦との関係性が希薄
でも、いずれも “Wasteland”という観点から世界を捉えているものであるこ
とは認めている。
９ William Faulkner. The Collected Stories of William Faulkner. Vintage Books: New
York, 1977. p. 442. 以下、本文からの引用はすべてこの版により、引用ページ
数は括弧内に示す。
１０ 吐き気を催すというモチーフは、第一次大戦を扱う他作品の中にも見られる。
１１ Skei 1999, p.204. “Alec Gray is caught in the spider web of urban life, based on false
― １６ ―
pretensions. When he has begun this new life his pride prevents him from changing its
course, even when he becomes a beggar on the streets. ”
１２ Skei 1999, p.205. “…he has had other options and is completely lost because he has
settled for new values of little worth to replace the lasting, traditional, and life‐giving
norms of family and home….Alec Gray’s story proves that not only…people of more
or less aristocratic birth are lost and condemned; also the humble people who during
a war rise to a pseudo‐arisocracy (the officer class) will ultimately fall. The tragic re-
sults of Alec’s break with his family and the traditional values it represents may also
indicate that the plain people’s values are normative: they set a standard against which
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